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L'AUTORITA, I NUOVI MEDIA ELA CHIESA

Paul A. Soukup S.I.

Scrivendo a proposito della storia della Bibbia nel XIII secolo,
de Hamel osserva: «La Bibbia, perlomeno nell'Europa occidentale,
era prevalentemente ancora in latino, una lingua ormai usata da
un numero sempre minore di persone. Cio conferiva al testo sacro
autorita, ma anche oscurita»1• Ebbene, una situazione simile e andata emergendo nel mondo contemporaneo per quanta concerne
l'autorita della Chiesa.
La Chiesa ha ed esercita molteplici tipi di autorita, fra cui quello
piu serio e solenne riguarda ii suo magistero in materia di fede e di
morale. Questi suoi vari tipi di autorita derivano, in ultima analisi,
da un carisma dello Spirito Santo, e i teologi hanno condotto analisi approfondite per comprenderli meglio. Tuttavia, il quadro della
comunicazione al giorno d'oggi e cambiato radicalmente rispetto
a quello, per esempio, di cento anni fa, e con esso e mutato anche
quello dell'autorita ecclesiastica.
II mondo contemporaneo assiste a un crescente divario fra l'autorita di insegnamento che la Chiesa e consapevole di avere e l'autorita che la gente sembra disposta a riconoscerle. Gli studiosi e i
teologi che analizzano questa situazione non mancheranno di trovare diversi modi per spiegarla, ma lo studio della comunicazione,
in particolare dell'ecologia dei media, puo costituire uno strumento
per dare un senso a questo mondo complesso. L'ecologia dei media
propane l'analisi del mondo della comunicazione attraverso la metafora biologica di un ecosistema in cui i vari media, le istituzioni, le
idee, i comportamenti, gli attori e via di seguito interagiscono con1.
C. DE HAM EL, The Book: A History of the Bible, London - N ew York,
Phaidon, 2001, IX.

© La Civi lta Cattol ica 2017 II 441-454 I 4007 (3/17 giugno 2017)

441

A RTICOLO

442

tinuamente. Lo si puo constatare pensando all'influenza esercitata
dagli smartphones. 11 loro avvento, solo dieci anni fa, ha cambiato il
modo in cui le persone si tengono in contatto (attraverso gli SMS,
non parlando), ascoltano la musica (attraverso i servizi di streaming,
non attraverso registrazioni), guardano i video (anche in questo
caso mediante lo streaming , non attraverso una rete di trasmissione),
esprimono la propria identita (attraverso continui aggiornamenti
on line sui social media), ottengono informazioni (con avvisi via
SMS o con notifiche inviate da Twitter sul cellulare) e cosi via.
Quando questo cambiamento della tecnologia della comunicazione
non agisce in modo deterministico, da la possibilita alle persone di
comportarsi in modo differente.
Cio si manifesta con chiarezza nelle varie piattaforme dei social
media, da Facebook a Twitter, o nei motori di ricerca come Google. Le persone si rivolgono ad essi in quanto li considerano fonti
di informazione autorevoli. Le stesse osservazioni si possono fare
quando si considerano i comportamenti delle persone o l'impatto
delle organizzazioni dei media, oppure !'influenza esercitata dagli
attori sociali. 11 giornalismo, per esempio, ha assistito a un mutamento radicale della propria credibilita, autorita e collocazione pubblica. Commenta Bell: «Si sono gia verificate due cose importanti a
cui non abbiamo prestato sufE.ciente attenzione. In primo luogo, i
nuovi editori hanno perso il controllo della distribuzione [a favore dei
social media]. .. In secondo luogo, l'inevitabile conseguenza di cio
el'aumento del potere delle aziende che gestiscono i social media»2 •
Modelli di comunicazione nella Chiesa

Se analizziamo la comunicazione dal punto di vista della struttura organizzativa, la Chiesa dipende dalla gerarchia per le sue
comunicazioni; e la gerarchia, per sua stessa natura, predilige un
modello di comunicazione centralizzato o basato sulla diffusione
radiotelevisiva. In una riB.essione sul pensiero teologico riguardo
alla comunicazione dopo il Concilio Vaticano II, il card. Avery
2. E. BELL, «Facebook is eating the world», in ColumbiaJournalism R eview, 7
marzo 2016 , ripreso da www.cjr.org/analysis/facebook_and_media.php
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Dulles 3 ha messo in evidenza questo aspetto, collegando le attivita
della comunicazione con i vari modelli di Chiesa da lui precedentemente proposti, nel 1974, nell'opera Models of the Church 4 •
In questa opera, Dulles presenta cinque modelli di Chiesa. 11
modello gerarchico o istituzionale si focalizza sulla struttura della
Chiesa, ed e «attento all'autorita de! magistero e al carattere vincolance della dottrina ufficiale»5 • Qui la comunicazione si sposta dal
centro verso i membri «in senso teologico, come un processo che
inizia da Dio e che passa attraverso la gerarchia papale ed episcopale
sino a giungere agli altri membri della Chiesa»6 •
La Chiesa, pen:>, non e solo questo. 11 modello kerigmatico o di
annuncio la considera come messaggera del Vangelo. Ricorrendo a
citazioni tratte dal Decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II, Dulles
insiste sull'aspetto missionario della Chiesa: «Tutti i credenti battezzati sono portatori del messaggio»7• «Qui il ministero della comunicazione della Chiesa evisto in rapporto con quanti stanno al di fuori di
essa, mentre ii primo modello si riferisce maggiormente alla comunicazione interna della Chiesa»8 • Questa comunicazione puo assumere
molceplici forme, ma spesso e radicata in incontri a tu per tu, nelle
opere di carita e nella testimonianza di una vita santa.
11 modello sacramentale della Chiesa richiama l'attenzione sui
sacramenti quali «segno e strumento della presenza viva di Cristo»9,
particolarmente nella liturgia10 •
II quarto modello, quello della comunita o della comunione, pone
l'identita della Chiesa e la sua comunicazione nel corpo dei credenti, il
popolo di Dio. Qui la comunicazione trova espressione «nella testimo-

3. A. DuuEs, The Reshaping of Catholicism: Current Challenges in the
Theology of Church, San Francisco, H arper & Row, 1988.
4. Io., Models of the Church, N ew York , Image Books, 1974 (in it.: Modelli di
chiesa, Padova, Messaggero, 2005).

Ivi, 112.
Ivi.
Ivi , 116.
F. J. EILERS , Communicating in Ministry and Mission: An Introduction to
Pastoral and Evangeliz ing Communication, Manila, Logos, 2003, 51.
9. Ivi.
10. Cfr A. DULLES , Th e Reshaping of Catholicism ... , cit. , 117.
5.
6.
7.
8.

443

ARTICOLO

nianza e nel dialogo», e spesso si tratta di quel tipo di comunita che si
crea nell'ambito della parrocchia, della scuola o del vicinato.
Infine, Dulles presenta il modello di servizio, in cui, come serva
di Cristo, la Chiesa vive i valori evangelici della riconciliazione,
della compassione, della giustizia e del servizio ai poveri. In questo
modello, la comunicazione privilegiata quella della conversazione,
dell'umilta, che da voce a chi non ha voce.
Come abbiamo brevemente indicato, ciascun modello di Chiesa
presentato da Dulles si collega con un determinato tipo di comunicazione. Ogni modello, inoltre, riflette una particolare ecologia
dei media.
La presence riflessione riguardo all'influsso dei social media sull'autorita della Chiesa prende in esame solo due tipi di comunicazione e
due modelli di Chiesa: la comunicazione centralizzata e i suoi rapporti
con la struttura formale della Chiesa; la comunicazione dei social media
e una comprensione del modello di comunita della Chiesa.

e
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Una ecologia dei media dell'autorita centralizzata

Nella sua funzione di insegnamento, nel corso dei secoli la Chiesa
ricorsa a un'ampia gamma di tecnologie della comunicazione per
raggiungere i suoi membri. Le omelie dei diversi Fadri della Chiesa
hanno approfondito la nostra comprensione dei misteri della fede,
ma sono giunte a noi perche i Fadri (o chi scriveva per loro) le hanno
afE.date allo scritto. Similmente, i Decreti dei Concili ecumenici un tipo di insegnamento della Chiesa maggiormente centralizzato e
autorevole - sopravvivono in virtu della loro forma scritta e delle teeniche di scrittura, costituite dalla pergamena, dal rotolo, dal codice e
dal libro. La stesura per iscritto e le tecniche che la rendono possibile
operano secondo modalita di centralizzazione.
A partire da uno stile retorico orientato alla persuasione e alla
comprensione, la comunicazione centralizzata della Chiesa ha
progressivamente acquisito pocere mediante le sue alleanze con la
comunicazione scritta e con i sistemi di trasmissione poscale, che
hanno agevolato la diffusione dei messaggi. Lo stesso messaggio
poteva facilmente viaggiare da un capo all'altro della Chiesa, ed
essere copiato e molciplicato durance il percorso.

e
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Le caratteristiche della tecnica - l'impegnativo processo di copiatura, l'uso di materiali di un certo valore, i costi della trasmissione
da un luogo all'altro ecc. - hanno accresciuto l'autorita dei messaggi
contenuti. 11 sistema si e andato rafforzando man mano che l'amministrazione della Chiesa non soltanto ricorreva alla forma scritta,
ma veniva a sua volta plasmata dalle pratiche della scrittura.
Nel corso dei secoli, la forma dell'insegnamento scritto ha assunto
maggiore autorita, in quanto i vescovi e i teologi hanno facto riferimento in primo luogo proprio ai testi scritti. La critica mossa a un
insegnamento riprovevole o erroneo aveva gioco piu facile con la testimonianza testuale di cio che una data persona comunicava di facto.
La Chiesa, naturalmente, ha continuato a impiegare altri tipi di
comunicazione per insegnare e sostenere la fede: la proclamazione
delle Scritture, i riti, la musica, l'arte e le decorazioni dei suoi edifici,
e l'architettura stessa delle chiese. Ciascuna di queste modalita di
comunicazione costituiva un riferimento autorevole, che rinforzava
una convinzione o un'idea, ma in maniera difference e implicita
rispetto ai documenti ufficiali.
Cambiamenti nell'ecologia della comunicazione e dell'autorita

La nascita di structure di comunicazione di massa piu aperte e
piu efficienti mostra come i cambiamenti dell'ecosistema della comunicazione possano generare conseguenze di vasta portata 11 • Nel
XVI secolo la macchina tipografica, la diffusione delle librerie e una
efficiente rete di commerci interregionali resero possibile il manifestarsi di molte autorita dottrinali in concorrenza fra loro. Durante la
Riforma, il libro stampato riusd a diffondere le idee rapidamente, in
particolare quando venivano presentate in lingua volgare.
11 periodo della Riforma, poi, illustra alcuni processi piu ampi
di autorita religiosa contestata. Mentre i libri stampati diffondevano
delle idee, la stessa cosa veniva fatta da quello che una prima generazione di studiosi della comunicazione ha definito «flusso di comu-

11. Cfr P. A. SouKuP, «The Structure of Communication as a Challenge for
Theology », in Teologia y Vida 44 (2003) 102-1 22.
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nicazione a due livelli»12 • Riformatori che lessero opere che criticavano un insegnamento autorevole, le trasmisero anche ad altri. Cosl
facendo, moltiplicarono !'influenza dei primi riformatori. Ed essi, a
loro volta, guidarono i movimenti riformisti in tutta Europa.
Sebbene la messa in discussione degli insegnamenti della Chiesa
avesse attirato l'attenzione di una classe professionale o di educatori,
le ulteriori s6.de lanciate all'autorita implicita della Chiesa influenzarono tutti. Mentre era vescovi e studiosi si sviluppavano dibattiti
sulla teologia e sull'insegnamento della Chiesa, la maggior parte
delle persone visse la crisi di autorita attraverso la sostituzione dei
modelli esistenti di culto e di insegnamento con la Bibbia scritta
in volgare. In un arco di tempo relativamente breve, l'ecosistema
dell'autorita religiosa nell'Europa occidentale cambio.
Tuttavia il libro stampato si rivelo anche straordinariamente utile nel diffondere idee che favorivano la stabilica e nel promuovere la
conformita. Per esempio, ii Messale Romano di Pio V e il Libra defle preghiere comuni anglicano contribuirono a determinare un culto
uniforme nella Chiesa cattolica e in seno alla Comunione anglicana.
Similmente, le traduzioni autorizzate della Bibbia unirono i g ruppi religiosi, persino quelli privi di un magistero centrale. I catechismi nacquero come forma nuova sia di istruzione sia di compendio della fede.
L'autorita, come era intesa nell'ambito della Chiesa, rimase nelle
mani del Papa e dei Concili, dei vescovi e delle universita. La Chiesa
pero non deteneva piu il controllo dei mezzi di comunicazione e dei
canali che trasmettevano tale autorita. Si tratto di un cambiamento
importance, in quanto, dal punto di vista organizzativo, l'autorita
della Chiesa non soltanto insegna, speci6.cando i contenuti, ma stabilisce anche chi puo insegnare, vigila sui libri, esercita il controllo
sui mezzi di comunicazione, cerca di creare un adeguato contesto
per la fede , e cosl via.
A partire dalla Riforma, ogni Chiesa cristiana illustrava e talvolta codi6.cava il proprio insegnamento. La Chiesa cattolica rafforzo la
sua autorita di insegnamento a livello gerarchico: sebbene ogni ve12. Cfr P. F. LAZAR SFELD - B . B ERELSON - H. GAUDET, The People's Choice:
How the Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign, New York , Columbia
University Press, 1944; E. KATZ - P. F. LAZAR SFELD, Personal irifluence, N ew York ,
Free Press, 1955.
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scovo continuasse a essere il referente principale del magistero nella
propria diocesi, i vescovi guardavano ora alla Curia romana, i cui
uffici divennero i giudici finali dell'ortodossia. Attraverso la nomina
dei vescovi, un indice di libri vietati, i piani di studio dei seminari,
un sistema di approvazione (nihil obstat e imprimatur), le devozioni,
la concessione di licenze, la supervisione del clero e via di seguito,
la Chiesa romana stabili un magistero centralizzato, teologicamente giustificato nell'ambito del ministero petrino. Akre fedi religiose
adottarono meccanismi diversi: ad esempio, la Comunione anglicana creo una forma di rappresentanza plasmata sul modello del governo parlamentare britannico e imposta mediante l'avallo reale.
Pur essendo inizialmente preoccupate dalla nascita di mezzi di
comunicazione diversi dal libro stampato - in particolare il giornale e la cosiddetta «stampa popolare» nel XIX secolo, e i film e
la radio nel XX secolo -, le autorita ecclesiali hanno beneficiato
della struttura accentratrice dei mezzi di comunicazione. Per esempio, il papato ha facto rapidamente suo l'uso della radio, perche esso
permetteva alla voce de! Pontefice di raggiungere direttamente i
membri della Chiesa. Le diocesi locali pubblicavano i loro giornali
e consolidavano una struttura di insegnamento gerarchico in cui
i catechismi approvati dalla Chiesa trovavano la loro collocazione
nelle scuole cattoliche, e i sacerdoti, durante la Messa domenicale,
leggevano le Lettere scritte dai vescovi.
Una ecologia dei media dell'autorita della comunita

L'ecologia dei media del modello di comunione della Chiesa
presenta caratteristiche diverse. La comunita, sempre influenzata dagli aspetti istituzionali e organizzativi del magistero, dipende
dall'interazione «faccia a faccia». Questo modello di comunione,
inoltre, riflette il posto del sensus fidelium quale fonte di autorita
della Chiesa, con linee di influsso che scorrono in entrambe le direzioni: l'insegnamento istituzionale plasma la comprensione delle
comunita locali; la fede delle persone esercita la propria influenza
attraverso l'accoglienza dell'insegnamento.
Dal punto di vista della comunicazione o dell'ecologia dei media,
l'autorita in questi gruppi puo dipendere maggiormente dal carisma
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personale, dalle qualifiche professionali, dal bagaglio di conoscenze
dell'individuo, dalle pratiche del ministero, dalla testimonianza del
singolo e da tutti i vari aspetti che riemrano nella categoria dell'autorevolezza, espressa, come dicevamo prima, dall'arte, dall'architettura,
dalla musica, dal rituale, dall'ambiente ecc.
Anche i vari mezzi di comunicazione svolgono diversi ruoli: L'autorita non dipende solo da chi ha un posto di comando, ma anche da
chi ha voce; dalle modalica con cui le persone creano i messaggi econ
cui tali messaggi rientrano nell'ecosistema; dalla frequenza dei messaggi; e dalla comunicazione «orizzomale», ossia dal modo in cui le
persone interagiscono con i loro vicini, indipendencemence da come
lo fanno con chi si trova ai livelli piu alti dell'organizzazione.
Pertanto, la situazione attuale dei mezzi di comunicazione, e dei
social media in particolare, apre di nuovo la questione dell'autorita. La
nascita di mezzi di comunicazione diversi porta a risultati complessi
per la comunicazione della Chiesa e per l'autorita della Chiesa. Hjarvard13 lo spiega ricorrendo alle metafore di Meyrowitz, che paragonano i media a un condotto, a un linguaggio ea un ambiente14 •
Come i condotti, anche i media trasmettono alla societa - inclusi i membri della Chiesa - informazioni che provengono dalla
Chiesa e da molti altri attori sociali. In questo, le istituzioni della
comunicazione (che vanno dalle emittemi radiotelevisive ai fornitori di servizi di Internet, sino a social network come Facebook e
Google) servono a collegare un'autorita di insegnamemo cencrale
con i membri de] corpo della Chiesa.
Tuttavia, questi media e le relative organizzazioni non sono
neutrali, sebbene perseguano una certa oggettivita. «La Chiesa e gli
altri attori religiosi possono anche usare svariati mezzi di comunicazione per cercare di raggiungere i loro credemi e per distribuire
le informazioni riguardo alla propria religione, ma i mezzi di comunicazione religiosa tradizionali, i generi e i testi - per esempio, ii
sermone e la Bibbia - svolgono un ruolo meno cencrale nella circolazione delle informazioni riguardo alla religione. In effetti, il con13. Cfr S. HJARVARD, «Mediatization and the C hangi ng Autho rity of
Religion», in Media, Culture & Soc iety 38 (2016) 8-17.
14. Cfr J. M EYROWITZ, «Images of M edia: Hidden Ferment - and H armony
- in the Field», in j ournal of Communicat ion 43 (1993) 55-66.
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trollo centralizzato dell'informazione da parte delle organizzazioni
religiose e diventato sempre piu complesso sia a causa dell'orientamento prevalentemente secolare dei mass media nei confronti di
tale genere di informazione, sia come risultato del carattere di rete e
di distribuzione dei vari mezzi di comunicazione interattivi»15 •
Poiche ognuno di questi media ha una sua struttura di vigilanza,
ciascuno agisce da 6.ltro delle informazioni che passano attraverso
il suo canale. I criteri di trasmissione delle informazioni possono
risiedere in algoritmi che agiscono meccanicamente, oppure nei
giudizi umani relativi a persone o eventi che fanno notizia.
Lo stesso indebolimento dell'autorita della Chiesa nei confronti
dell'informazione si manifesta nella metafora dei mezzi di comunicazione intesi come linguaggio. Per avere un posto nel mondo della
comunicazione la Chiesa deve imparare a parlare il «linguaggio dei
media». Un aspetto, questo, che san Giovanni Paolo II ha chiarito
nella sua Enciclica R edemptoris missio (RM), del 1990: «Il primo
areopago del tempo moderno e il mondo delle comunicazioni, che
sta uni6.cando l'umanita rendendola - come si suol dire - un "villaggio globale". I mezzi di comunicazione sociale hanno raggiunto
una tale importanza da essere per molti il principale strumento informativo e formativo, di guida e di ispirazione dei comportamenti
individuali, familiari, sociali. Le nuove generazioni soprattutto crescono in modo condizionato da essi. Forse e stato un po' trascurato
questo areopago: si privilegiano generalmente altri strumenti per
l'annuncio evangelico e per la formazione, mentre i mass media
sono lasciati all'iniziativa di singoli o di piccoli gruppi ed entrano nella programmazione pastorale in linea secondaria. L'impegno
nei mass media, tuttavia, non ha solo lo scopo di moltiplicare l'annuncio: si tratta di un fatto piu profondo, perche l'evangelizzazione
stessa della cultura moderna dipende in gran parte dal loro influsso.
Non basta, quindi, usarli per diffondere il messaggio cristiano e il
magistero della Chiesa, ma occorre integrare il messaggio stesso in
questa "nuova cultura" creata dalla comunicazione moderna. E un
problema complesso, poiche questa cultura nasce, prima ancora che
15. S.
cit. , 10.

HJ ARVARD ,

«Mediati zation and the C hang ing Authority of Relig ion»,

449

/\RT ICOLO

450

dai contenuti, dal facto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con nuovi linguaggi, nuove tecniche e nuovi atteggiamenti
psicologici» (RM 37).
Tuttavia, apprendere questo linguaggio e guesta culcura puo indebolire il messaggio e la sua autorita, perche i mezzi di comunicazione convogliano indirettamence ii messaggio come garanti della
sua autenticita. Commenta Hjarvard: «Dobbiamo prendere atto che
le informazioni riguardo alla religione sono plasmate in base alle
esigenze dei vari generi dei mass media, come per esempio i notiziari, le telenovelas, i consigli per i consumatori e i blog. I nuovi
mezzi di informazione giornalistica svolgono un ruolo signi6cacivo
nell'inquadrare la religione e le questioni di carattere religioso, e
solicamence gli attori devono rispettare le richieste dei mezzi di comunicazione giornalistica in modo da suscitare attenzione»16 •
In passato, e in una certa misura ancora oggi, la Chiesa cattolica
evitava questo pericolo 6nanziando i propri mezzi di comunicazione: i giornali di ispirazione cristiana, le stazioni radio e i canali
celevisivi. Se pero Meyrowitz ha ragione, il piu ampio mondo dei
media concinuera a sfidare la Chiesa, stabilendo un'agenda di carattere religioso, perche e guesco mondo dei media che definisce ii
linguaggio adatto al dibattito pubblico. Qui la Chiesa non perde
la propria autorita di insegnamento, ma piuttosto assiste a una diminuzione della propria autorita sul linguaggio e sulle modalica di
comunicazione, mantenendo la propria autorevolezza, st, ma peccando di oscurita. In un certo senso, guesto assomiglia all'esperienza della Riforma, dove l'uso del latino da parte della Chiesa caccolica
si scontro con l'uso delle lingue volgari dei riformatori.
Infine, riflettere sulla metafora dei mezzi di comunicazione intesi
come ambience mostra come ii mondo della comunicazione moderna
incida sull'autorevolezza sociale e culcurale della Chiesa. Ancora una
volca, Hjarvard spiega che «i mezzi di comunicazione hanno acguistato alcune delle funzioni sociali che le organizzazioni religiose espletavano in precedenza mancenendo una posizione privilegiata. I media

16. Ivi.
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sono diventati un'importante arena in cui orchestrare gli eventi rituali
pubblici, che vanno dalla celebrazione al lutto»17.
Altri studiosi, in particolare Lynch, hanno messo in evidenza
come le pratiche di comunicazione e la cultura popolare abbiano
assunto quelle funzioni sociali, ermeneutiche e trascendentali che
un tempo nella cultura occidentale erano svolte dalle religioni: trasmettere agli individui un senso di comunita; «una serie di risorse
(per esempio i miti, i riti, i simboli, le convinzioni, i valori, le narrazioni) che possono aiutare le persone a riscoprire la propria identita e a dare un senso alla propria vita»; e un contesto in cui vivere
qualcosa che va al di la di loro stesse18•
Hjarvard fa un'affermazione «forte » riguardo all'impatto della
mediatizzazione sui messaggi religiosi e sull'autorita religiosa, attribuendo ai media un'autorita pressoche totale. In ogni caso, ii mutevole paesaggio dei media aiuta effettivamente a illustrare la varieta
delle fonti di autorita presenti nella societa contemporanea. [n particolare, i nuovi social media permettono a molte voci di raggiungere
direttamente i membri della Chiesa proprio come un tempo faceva
l'autorita dottrinale gerarchica; essi, inoltre, rendono possibile l'accesso ai non praticanti, a coloro che comprendono le varie funzioni
di magistero della Chiesa, come pure a coloro che ritengono che
tutte le voci religiose abbiano pari autorita.
Tutto questo solleva domande piu ampie sulla natura dell'autorita e sulle rivendicazioni di tipi di autorita fra loro concorrenti.
Nell'ambito dell'ecosistema contemporaneo emergono numerosi
tipi di autorita. Quali funzionano oggi? Quanto e ampio il raggio
di autorita della Chiesa e della societa contemporanea?
Tipi di autorita contemporanea

Ne! corso dei secoli e in diverse situazioni l'autorita in seno alla
Chiesa ha manifestato tutti i tipi ideali inizialmente proposti da
17. lvi , 11.
18. Cfr G. LYNCH, Understanding Theology and Popular Culture, Malden (MA),
Blackwell , 2005, 28; A. H EPP, Cultures of Mediatiz ation, C ambridge, Polity Press ,
2012; K. LUNDBY (ed.), Mediatiz ation: Co ncept, Changes, Consequences, New York ,
Peter Lan g, 2009.
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Weber - autorita legale, autorita tradizionale e autorica carismatica
- come modalica per insegnare, evangelizzare e governare ii corpo
della Chiesa 19• «L'autorita legale esiste laddove un sistema di regole
di carattere giuridico e amministrativo, applicate in base a principi dimostrabili, vale per tutti i membri del gruppo»20 • «L'autorita
tradizionale si basa sulla fiducia nella legittimita di un'autorica che
"e sempre esistita"»21• Entrambi i tipi di autorica trovano una collocazione ideale nell'ambito di un'organizzazione gerarchica come
quella della Chiesa, ed entrambi potrebbero adeguatamente descrivere il modello istituzionale di Chiesa proposto da Dulles.
II terzo tipo di Weber - l'autorita carismatica - ha un'origine
diversa. «L'autorica personale [...] puo avere la sua fonte esattamente
nella tradizione opposta. II potere di comando puo essere esercitato
da un leader - sia questi un profeta, un eroe o un demagogo - in
grado di dimostrare di avere un carisrna in virtu di poteri magici, di
rivelazioni, di atti di eroismo o di altri doni straordinari»22 •
Questa autorita, presente anche nella Chiesa nella persona dei santi, dei predicatori o di altre persone eminenti, vale soprattutto per ii
modello di Chiesa come comunione, proposto da Dulles. Ciascuno di
questi tipi esiste ancora, ma la maggiore diffusione del secolarismo, la
nascita di altre associazioni religiose - le varie fedi religiose in ambito
cristiano, le religioni del mondo - e la crescente importanza del mondo degli affari hanno dato risalto ad altri centri per ciascuno di essi.
Nel XX secolo, spesso le organizzazioni che hanno esercitato un'autorita lo hanno fatto mediante il controllo o l'accesso ai canali di comunicazione, che sono diventati un'altra fonte di autorica. Il risultato
generale e stato un annacquamento dell'autorita legale e tradizionale
della Chiesa.
L'autorica carismatica, solitamente esercitata nell'ambito di un
gruppo - come le comunita ecclesiali -, ha avuto successo in ambiti
piu ampi attraverso la pubblicica. L'autorica di un demagogo si e
19. Cfr M. WEBER, «Die drei reinen T y pen der legicimen H errschafc », in
PreussischeJalirb £icher 187 (1922) 1 s.
20. R. B ENDIX, Ma x Weber: An intellectual Portrait, Be rk eley - Los Angeles London , University of Ca lifornia Press, 1960, 294.
21. lvi , 294 s.
22. lvi , 295; ii corsivo e nell 'ori g inale.
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manifestata attraverso la conoscenza pubblica di discorsi, interventi
alla radio o in televisione, articoli di giornali e cosi via. Similmente,
all'autorita di una persona santa come Madre Teresa di Calcutta e
bastato un documentario della BBC per andare al di la di un ristretto gruppo locale23 • Anche in guesto caso l'ecologia dei mezzi
di comunicazione ha interagito con alcune fonti di autorita, ma la
struttura organizzativa dei media ha limitato la portata dell'autorita
carismatica.
I sistemi dei media decentralizzati attuali (tutta l'ampia serie dei
media: siti specifici come Facebook, Twitter, Instagram, Google
Hangouts e via di seguito, sino alle piu generiche pagine web, i blog
e i micrositi) hanno favorito la capacita di influire e la possibilita di
esercitare un'autorita.
Oltre a guelli ideali di Weber, oggi ci sono anche altri tipi di
autorita che svolgono un ruolo importante nella societa contemporanea:
- l'autorita del potere o della forza coercitiva (esercito, polizia,
gruppi armati , bande, bulli, rivoluzionari , terroristi, tutti guelli che
fanno uso della forza o della minaccia della forza, in modo diretto
o attraverso i media on line);
- l'autorita della conoscenza (l'uso delle informazioni per giustificare delle affermazioni o per manipolare le scelte delle persone;
ogni tipo di professione: medici, ricercatori, ingegneri, consulenti
finanziari ecc.);
- l'autorita sulla conoscenza (coloro che permettono l'accesso
alla conoscenza o alle fomi di conoscenza, come le scuole, le biblioteche, gli archivi on line, i motori di ricerca, e via di seguito);
- l'autorita della presenza (interventi alla televisione, su Facebook, su YouTube, su nuovi siti ecc.);
- l'autorita del rito (le pratiche tradizionali e i ruoli di un gruppo, sia che si tratti della famiglia , sia di un gruppo religioso, sia di
un gruppo di lavoro o di un gruppo civico. Le stesse pratiche per
costituire e consolidare l'identita di gruppo conferiscono un'auto-

23. Cfr
Row, 1971.

M . M uGGE RIDGE ,
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rita sui vari ruoli assunti dagli individui, sebbene questa derivi dal
ruolo e non dall'individuo);
- l'autorita politica (un'autorita che proviene dalle scelte di un
gruppo: i candidati eletti a una determinata carica ecc.);
- l'autorita partecipativa o democratica (un'autorita che proviene
dai processi di gruppo: poiche tutti partecipano alle decisioni di
gruppo, i risultati di tali decisioni assumono maggiore significato);
- l'autorita della comunita (l'accettazione personale dell'autorita
nell'ambito di un gruppo, spesso basata su norme carismatiche o
tradizionali);
- l'autorita istituzionale (come quella che esiste nelle scuole, nei
sistemi legali, nelle aziende e nelle pratiche decisionali);
- l'autorita della leadership (come quella che si riscontra nei vari
tipi di leadership: ii leader che guida il gruppo mettendosi davanti, o
all'interno, o dietro di esso).
Certamente questo elenco non tiene conto dei tipi di autorita
che vanno man mano nascendo attraverso le nuove tecnologie della
comunicazione. Tuttavia la sua portata dovrebbe rendere la Chiesa maggiormente sensibile a un ambience molco piu complesso per
quanto riguarda il suo insegnamento e la sua governance.

***
Questo elenco dei vari tipi di autorita che si manifestano insieme ai mutamenti nell'ambito della comunicazione dovrebbe indurre i teologi a riflettere in maniera piu approfondita sui modelli di
autorita presenti nella Chiesa, sull'esercizio di tale autorita e sul suo
riconoscimento da parte dei fedeli.
Inolcre, la varieta stessa di autorita dovrebbe indurre i comunicatori in seno alla Chiesa a riBettere con molca attenzione sui loro
piani di comunicazione. Il tipo stesso di presenza che la Chiesa ha
nell'ambito della comunicazione trasmette un messaggio molco forte.
Se da una parte l'autorita resta un carisma, radicato nello Spirito
Samo, dall'alcra corre il rischio di essere oscura. Un ambito della
comunicazione che promuove e fa risalcare una vertiginosa varieta
di autorita tende a oscurare ogni autorita.

